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Abstract
Diet is one of the essential elements in a school life. There are various issues due to
wrong diet habits among students including skipping of breakfasts, unbalanced meals and
strong intention of losing weight in female. This research focuses on sleep, exercise, eating
and other daily life habits of students, and examines how they are related to their body
fats, BMI (Body Mass Index)s and exercise abilities. The research purpose is to recognize
the recent health situation of students and wellness trends so that our data can be used for
new students.
We used the Self‑Management System of Nutrition, Health and Physical Strengths data
of one university for physical education to analyze the relationships on lifestyles and health
conditions statistically.
In the relationship between body fat and daily life habits, male students are diﬀerentiated
by resident styles (such as apartments and dormitories) and nutrients acquisitions (especially
in carbohydrates). On the other hand, female students are grouped by university club ac‑
tivities in the above relationships. Body fat and BMI are directly related to students’ exercise
abilities in both men and women. Yet, so‑called “hidden obesity”, i.e. high percentage of
body fat with normal BMI, showed the worst  exercise abilities. Substantial parts of male
students who gain body fat after enrollment have a part‑time job and sleep randomly due
to their work.
Furthermore, students need to realize how physique are also related to physical strength,
and they have to recognize and take advantage of appropriate eating, exercise, sleeping
and other daily habits. This research would be helpful to protect young generations from
lifestyle‑related diseases as well as taking care of freshmen.
key word : university student, lifestyle, percent body fat,
body mass index, physical strength






































































































































および Decision Trees オプション、Mi‑
crosoft Excel 2010を用いた。
なお本研究は、仙台大学倫理審査会の承

















































  1年 2年 総数 1年 2年 総数
 低 48（010.8） 37（009.8） 85（010.3） 19（013.3） 13（010.3） 32（011.9）
 標準 304（068.2） 263（069.6） 567（068.8） 85（059.4） 78（061.9） 163（060.6）
 高 94（021.1） 78（020.6） 172（020.9） 39（027.3） 35（027.8） 74（027.5）



























































































































































































 朝食摂食状況 ほぼ毎日食べる 176（71.3） 252（52.5） <0.001
  週4～5回食べる 23（09.3） 74（15.4）
  週2～3回食べる 25（10.1） 56（11.7）
  ほとんど食べない 23（09.3） 98（20.4）
 平均睡眠時間 5時間未満 34（13.8） 26（05.4） <0.001
  5時間以上 95（38.5） 131（27.3）
  6時間以上 83（33.6） 211（44.0）
  7時間以上 30（12.1） 93（19.4）
  8時間以上 5（02.0） 16（03.3）
  9時間以上 0（00.0） 3（00.6）
 アルバイト頻度 ほぼ毎日している 11（04.5） 13（02.7） <0.001
  週3～5回している 79（32.0） 44（09.2）
  週1～2回している 38（15.4） 22（04.6）
  不定期にしている 15（06.1） 31（06.5）
  していない 104（42.1） 370（77.1）
サ クール所属 運動部球技系に所属 106（42.9） 263（54.8） ＝0.001
  運動部体操系に所属 5（02.0） 4（00.8）
  運動部武道系に所属 4（01.6） 25（05.2）
  運動部競技系に所属 35（14.2） 53（11.0）
  同好会運動系に所属 7（02.8） 16（03.3）
  同好会文化系に所属 9（03.6） 7（01.5）

















が 1年 7.5％→2年 22.5％に増加した。
④飲酒：「週 1回程度」から「週 2～3回飲
む」が 1年 0％→2年 12.5％に増加した。
⑤就寝時刻：「午後 10時前」から「午後 11
























 朝食摂食状況    <0.001
  ほぼ毎日食べる 31（77.5） 15（37.5）
  週4～5回食べる 6（15.0） 6（15.0）
  週2～3回食べる 1（02.5） 7（17.5）
  ほとんど食べない 2（05.0） 12（30.0）
 主菜合計    0.007
  全く～ほとんど食べない 0（00.0） 0（00.0）
  1つ分 5（12.5） 8（20.0）
  2つ分 8（20.0） 14（35.0）
  3つ分 17（42.5） 13（32.5）
  4つ分 3（07.5） 3（07.5）
  5つ分 4（10.0） 2（05.0）
  6つ分 2（05.0） 0（00.0）
  7つ分 1（02.5） 0（00.0）
  8つ分 0（00.0） 0（00.0）
  9つ分以上 0（00.0） 0（00.0）
 乳製品合計    0.007
  全く～ほとんど食べない 3（07.5） 9（22.5）
  1つ分 17（42.5） 18（45.0）
  2つ分 11（27.5） 8（20.0）
  3つ分 5（12.5） 3（07.5）
  4つ分 3（07.5） 0（00.0）
  5つ分 0（00.0） 1（02.5）
  6つ分 0（00.0） 0（00.0）
  7つ分 0（00.0） 1（02.5）
  8つ分 0（00.0） 0（00.0）
  9つ分以上 1（02.5） 0（00.0）
 飲酒    0.007
  ほぼ毎日飲む 0（00.0） 0（00.0）
  週4～5回飲む 0（00.0） 0（00.0）
  週2～3回飲む 0（00.0） 3（07.5）
  週1回程度 0（00.0） 2（05.0）
  月1～2回飲む 4（10.0） 7（17.5）
  ほとんど飲まない 36（90.0） 28（70.0）
 就寝時刻    0.011
  午後10時前 1（02.5） 1（02.5）
  午後10時～11時前 2（05.0） 5（12.5）
  午後11時～午前0時前 26（65.0） 12（30.0）
  午前0時～1時前 8（20.0） 13（32.5）
  午前1時～2時前 3（07.5） 6（15.0）
  午前2時～3時前 0（00.0） 1（02.5）
  午前3時以降 0（00.0） 2（05.0）
 アルバイト    <0.001
  ほぼ毎日している 0（00.0） 3（07.5）
  週3～5回している 5（12.5） 11（27.5）
  週1～2回している 2（05.0） 1（02.5）
  不定期にしている 1（02.5） 5（12.5）
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